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Transmission of information by sound is very effective in daily life. In this research a new information 
transfer method transmitting by embedding signals in sound and receiving information on portable terminals 
has been studied. Communication by radio waves is not suitable to transmit simultaneously to a plurality of 
objects in a certain range. Ultrasonic waves in inaudible range are traditionally used to transmit the 
information. However, the ultrasonic wave has several problems such as perceptual difference due to age, 
discomfort accompanying rise in sound pressure, restriction of usable equipment. In this paper, we have 
proposed and developed a new comfortable information transfer method by using the perceptual 
characteristics of the auditory sense related to the harmonic relationship to the sound of the audible range. In 
addition, the embedded application has been programed by the commercial software and the effectiveness of 
the proposed method has been experimentally verified. 































































































図 3 調波関係のイメージ図 
 













































は 100Hzから 6000Hz程度までであると考えられる．  
 
 

















表 1  DTMF方式の変換表 
 高群[Hz] 
1209 1336 1477 
低群[Hz] 
697 1 2 3 
770 4 5 6 
852 7 8 9 
















図 6 システムの全体像 
 
b）送信側プログラム 















てサブパッチ「p DTMF」に送信する．図 9に「p DTMF」












図 7 送信側プログラムの max patch 
 
 
図 8 「p insert」の max patch 
 
 
図 9 「p DTMF」の max patch 
c）受信側プログラム 







図 10 受信側プログラムの max patch 
 

































































































図 17 実験の流れ 
 
c）被験者 





























図 20 キャリア音の分類 
 
以上の条件を元に，キャリア音を選定した．メロディ
系 5種類，BGM系 5種類，音声系 2種類の計 12種類で
ある．形式は wave形式，44.1kHz，16bitのフリー音源を
使用した．表 2に選定したキャリア音を示す． 
表 2 選定したキャリア音 


























示にかかる時間は 3760msとなる．  
 
 






















































表 3 実験結果 
 
音量比 
 10% 25% 40% 
A1 1.90 2.15 1.95 
A2 1.80 2.35 2.10 
A3 1.55 1.95 2.15 
A4 2.00 2.40 2.00 
A5 2.15 2.30 2.10 
B1 1.95 2.65 2.15 
B2 1.90 2.90 1.90 
B3 1.95 2.70 2.25 
B4 1.95 2.55 1.95 
B5 1.90 2.50 2.05 
C1 1.90 2.65 1.95 
C2 2.15 2.60 2.20 
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